














The effects of the posture improvement program based Dohsa-method on postural stability. 
 
 
                               三 好 英 次（東京国際大学） 







  The purpose of this study was to examine the effects of 
postural improvement program based Dohsa-method on postural 
stability. Twenty-six college students participated in a program 
of six training sessions for seven weeks. Postural sway was 
measured using a force platform during quiet standing, and 
perceived stability was assessed with visual analog scale. The 
results showed that the total locus length and the rectangular 
area were significantly decreased. Furthermore perceived 
stability was significantly increased. In conclusion, the program 




























































続いて 7 週間にわたり計 6 回にわたる姿勢改善プログラム
を行った。 6 回目のセッションの翌週にプレテストと同様
のポストテストを行った。      













































































4 6月16日 ・股関節の緩め　　・片膝立ちでの軸づくり （股関節と体幹の動作）
5 6月23日 ・楽座での軸づくり（同上）　・膝立ちでの軸づくり（同上）
6 6月30日 ・楽座での軸づくり　・膝立ちでの軸づくり（同上） ・膝立ちでの左右重心移動　
 

















±19.8へと、有意に高くなった（図 3 ）。 
 
表2 姿勢改善プログラム前後の足圧中心動揺の変化 
動揺変数 PRE POST dif.
総軌跡長 (cm) 46.4±13.4 42.9±12.1 *
外周面積 (㎠) 3.1±1.3 2.6±1.1 ns
矩形面積 (㎠) 6.8±3.2 5.5±2.5 *
単位面積軌跡長 (cm/㎠) 16.5±4.6 18.4±5.1 ns
実効値面積(㎠) 2.0±1.2 1.6±1.0 ns
X方向動揺平均中心変位 (cm) 0.0±0.5 0.2±0.5 ns
Y方向動揺平均中心変位 (cm) 9.8±2.0 10.2±2.0 ns
X方向動揺最大振幅 (cm) 2.3±0.6 2.1±0.5 ns
Y方向動揺最大振幅 (cm) 2.9±0.7 2.6±0.8 ns
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